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Abstract Since the Great Kobe Earthqualce in 1995， the seismic design of in企astructuresin Japan was revised greatly in many 
items. But as far as the bridg巴piersare concemed， the design concept based on the conventional single directional 
seismic force has remained， not taking into account the actual bi-directional horizontal seismic forces. In也isstudy， 
a hybrid test system for the response of stel piers under the bi-directional earthquake force is developed and tested 
The difference of response and resistance forces between single and double directional hybrid test was discussed. 
Moreover a quasi-hybrid test method (dynamic analysis) was proposed and compared with the result of single 








































供試体有効両さ h(凹) 2400 
補剛板幅 b(阻) 450 
補剛板厚 t (mm) 6 
リブ本数 2 
リブ板幅 b，(皿) 55 
リブ板厚 t， (mm) 6 
ダイアフフム間隔 a(阻) 225 
断面積 A(阻2) 1. 33 X 104 
全断面降伏軸力 Py (凶~) 4321 
断面2次モーメント I (阻2) 4. 06X 108 
断面2次半径 r (mm) 175 
補剛板幅厚比パフメータ R O. 59 
細長比パフメータ λ O. 34 
補剛材細長比パフメータ λs 0.184 
補剛材剛比 γ/γ* 10. 5 
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変位{dn+ 1 • m} と荷重 Vn+l.m} を算出する。
6) 供試体荷重から、相似則により、実橋脚に当たる
復元力{rn+l.m}を算出する。
{rn+l，m} = S2 {んl，m} (5) 
52 
鋼製橋脚の水平2方向ハイブリッド実験法の開発
7) 復元力{rn+l.m}を(6)~ (10)を代入して、 n+1ステップ
の応答を求める。
{an+I}=[札r{Fn+l} 

























































































図 6(a)より N-S成分の最大変位はプラス (S)倶!Jで
2.40 i5y、マイナス (N)側で 5.61i5 yとなり、 N方向が S
方向の約2倍も大きい。E-W成分の最大変位はプラス(E)


























































































1方向弾性振動解析 I -0.457 

















西に 0.74d y残留したのに対して、 l方向実験では南に
2.03 d y、西に 2.15 d y残留する結果となった。
一一2方向予備実験
一一一一弾性振動解析
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図-10の履歴のうち両者の相違を明確にするために 5
秒間隔ごとに分けて描いた図を図 11(a)から (h)に示す。
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l. 50 H"以下であった。一方、 E-W成分の最大水平荷重は 1































向と直交する E-W 方向の変位が著しく増大 (+2.70y~
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